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A Scanning Electron Microscopic Observation of 
Intimal Injury Induced by Vascular Clamps 
SHINSUKE TERANISHI, AKIKO SAKAGUCHI, YoSHIAKI HARADA, 
KOUKI MATSUMOTO, TETSUYA TAMIO, and HIROAKI YASUI 
Department of Surgery, Osaka Medical College 
Intimal injury with its possible associated thrombus formation, embolization, and vessel 
occlusion is a continuing concern in al forms of vascular surgery and particularly so in 
vessels of small size. Although various vascular clamps have been developed, there is 
essentially no helpful information in the surgical literature on this subject. Therefore, an 
experimental study was carried out to determine the effects of the application of vascular 
clamps on the initimal surfaces of vessels of the abdominal aorta of rabbits by using the 
scanning electron microscope. 
The following commercially available arterial clamps were used in this study: occlusive 
clamps (the Satinsky clamp, Satinsky-rubber clamp, and Fogarty clamp), serrated clamps 
(the Bulldog clamp and Bulldog-rubber clamp), and fine-toothed clamps (the Potts clamp 
and Potts-rubber clamp). 
Results of the experiment were relatively clear-cut, and the Fogarty clamp and Satinsky-
rubber clamp showed the minimal intimal damage. In contrast, in the Potts clamp, Potts-





錯子の使用の頻度が高まり，必要欠くべからざるもの 1948年，Pottsuが P.D.A.の手術に“fine・toothed” 
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うる血管室甘子は見当らないといってよい．血管室甘子lζ rubber clamp, Bulldog-rubber clamp, Potts-rubber 
関する研究は軽視されがちであったためか現在まで他 clampとした． なお，最近 occlusiveclamp lζ属す
覚的言平価を行った報告は少なL体）9)10）.そこで，われわ るものとして市販された Fogartyhydrogrip surgical 
れは現在市販されている代表的な血管鈴子を選ぴ針子 clamp （以下 Fogartyclampと略す〉をもとりあげ
の血管内壁lζ及ぼす傷害の程度を正常家兎の腹部大動 た．なお，血管室甘子は泉工医科工業のものを使用し
脈を用いて錯子把狭部に生じた変化について，走査電 た．
子顕微鏡学的IC比較検討したとζろ興味ある知見をえ 体重 2.8～3.5Kgの家兎を Nembutal⑧静脈麻酔下
た． lζ開腹し，腹部大動脈を周囲より剥離したのち，腎動
実験方法
血管は一般にその憐造上， 1)occlusive clamp, 2) 




Satinsky clamp, serrated clamp ！こ属するものとして
Bulldog clamp, fine-toothed clamp lζ属するのもと








A . fine-toothed clamp (Potts clamp) 
B : serrated clamp (Bulldog clamp) 
C : occlusive clamp (Satinsky clamp, 
Fogarty clamp) 
脈分岐部より末梢の腹部大動脈iζSatinskyclamp, 
Satinsky-rubber clamp, Fogarty clamp, Bulldog 


















大圧群の Satinskyclampでは 6.96±0.25Kg,Satin・ 
sky-rubber clampでは 6.84±0.20Kg,Fogarty clamp 
では3.94±0.12Kg,Bulldog clampでは3.02±0.22Kg,
Bulldog-rubber clampでは2.90±0.26Kg,Potts clamp 
では 5.66±0.26Kg,Potts-rubber clampでは 6.14土
0.19Kgの圧で，通常圧の Satinskyclampでは
4.30±0.33Kg ( 3段目の lock), Satinsky-rubber 
clamp では 4.32±0.16Kg( 3段目のlock),Fogarty 
clampでは 2.08±0.07Kg( 3段目の lock), Bulldog 
clampでは 1.74土0.27Kg,Bulldog-rubuer clampで
は l.42±0.25Kg, Potts clampでは 4.70±0.27Kg
〔2段目の lock),Potts司rubberclampでは 4.78土0.30
Kg (2段目の lock）の圧で．等圧群の Satinsky
clampでは 2.98土0.27kg,Satinsky-rubber clampで
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は 2.94±0.12Kg（ともに 2段目の lock), Fogarty 
clampでは 2.96±0.21Kg( 4段目のlock), Bulldog 
clampでは 3.02±0.22Kg（最大圧）， Potts clampで
は3.24±0.12Kg( 1段目のlock),Potts-rubber clamp 
では 3.10土0.52Kg( 1段目の lock）の圧で，それそ
れ設置して把狭した
切除した血管試料は長軸方向lζ切開後，内腔を生食




































1 : Satinsky clamp ( x 100〕
2 Bulldog clamp （×100) 
3 Potts clamp （×100) 



















ともに Bulldog-rubberclamp, Satinsky-rubber clamp 
も損傷の程度が軽微であった．
考 按
血管室甘子はその構造上，（1)occlusive clamp, (2) 






1 Satinsky-rubber clamp ( x 100) 
2 Bulldog-rubber clamp （× 50) 
3 Potts-rubber clamp ( x 100) 
図 5
普通圧実験群（rubber非装置血管室甘子）
1 : Satinsky clamp （×100) 
2 Bulldog clamp （×200) 
3 : Potts clamp （× 50) 





1 : Satinsky rubber clamp （×100) 
2 Bulldog-rubber clamp ( x 50) 






















































雲3:21 p~ p 







1+ 2+ 3+ 






S Satinsky clamp 
S R ・ Satinsky-rubber clamp 
P Potts clamp 
P R . Potts-rubber clamp 
B Bulldog clamp 
B-R . Bulldog-rubber clamp 









圧で十分であり， serratedclamp は rubber装着の















れる．た とえば， occlusiveclampの歯は鋭く なく，
血管墜に接する面 も他の鈴子lζ比べ広い．また，弾















(1) Satinsky-rubber clamp, Fogarty clamp，次L、
で Bulldog-rubberclampの損傷所見は軽度であった
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